













Out of the Cradle Endlessly Rockingとその詩に拠る楽曲テクストとの複合テクスト
であるディーリアスの作品Sea-Driftを分析した。更に、付曲はされていないが、詩
テクストではそれと密接な関係にあるSD第1詩の残りの部分は当然として、更にSD
第2詩As I EbbÕd with the Ocean of Lifeが控えている。また前テクストして、当該

















































媒酌人」“the uniter of here and hereafter”［第20詩行］。ここから、第2詩が展開し
























かす］の姿に心を捉えられる」のだ（“Was seizÕd by.../The rim, the sediment that 
































Ⅱ. ON THE BEACH AT NIGHT ALONE
6
On the beach at night alone,
As the old mother sways her to and fro singing her husky song,
As I watch the bright stars shining, I think a thought of the clef of the universes 




揺すり（そして歌うように秘密の最も甘美な言葉“the word of the sweetest song”
“the delicious word”、「究極の言葉」“the word final”＝「死」“death”を）語りかけ
ていたあの老婆である（“(Or like some old crone rocking the cradle, swathed in 
－ 6－ － 7－






































になるのである（SD第2詩1.第5詩行にあるように“the firce old mother endlessly 
cries for her castaways”となって、猛母の悲嘆の対象は海難で自らが抛り出した者
たちであり、詩人が耳を傾けるそれら遭難者たちの亡き声“I list to the dirge, the 
voices of men and women wreckÕd”［2.第19詩行］と呼応するすすり泣く挽歌を、













ご」“the Cradle Endlessly Rocking”（SD第1詩タイトル；注、原型は既に55年版
－ 8－ － 9－
LG「僕自身の歌」22の「海よ、...ぼくに柔らかなしとねを与え、大波の揺籃でまどろ

















































トは6第1詩行“On the beach at night alone,”で、“at night alone”の部分は更に
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以上の海風を思わせるレフレインの後、第2詩行“As the old mother sways her 


















“...the Cradle Endlessly Rocking”の表現を思い起こそう）、文字通り歌詞のままで
ある“...sways her to and fro”。アルト・コーラスがすぐ続くがソロ・パートと違って
オーケストラに準じた旋律を歌うのは「老婆」とシーレンの如きコーラスが本来、同

















































A vast similitude interlocks all,
All distances of space however wide, 
All distances of time,
All souls, all living bodies though they be ever so different, 
All nations, all identities that have existed or may exist,
All lives and deaths, all of the past, present, future,  
This vast similitude spans them, and always has spanned,












































主題の後半部モチーフBのあの魅力的な再現楽句（“（a pennant universal,） subtly 






































































































25） 例えばディーリアスの作品で「子供の私は、素足のまま、髪を風にそよがせつつ」“I, with bare 
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